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＊画像1『モダン・タイムス』最後の場面
Modern Times  Roy Export S.A.S.
＊画像2 機械に巻き込まれたチャーリー



























Charles J. Malandは『チャップリンとアメリカの文化』（Chaplin and American Culture，1989）の中
























この旅行の中で政治家、貴族たち（大英帝国の首相 Ramsay MacDonald, Winston Churchill，ベル









































































































































































































＊画像1、2は Roy Export S.A.S.より使用許可をいただいて掲載しています。
1 『Modern Timesモダン・タイムス』チャールズ・チャップリン メモリアル・エディション DVD角川書店、
2011年 日本語字幕 清水俊二 以下、映画の字幕はこの DVDによるものである。
2 チャールズ・チャップリン、中野好夫訳『チャップリン自伝』（新潮社、1966年）（以下『自伝』）。
3 Charles J. Maland, Chaplin and American Culture : The Evolution of A Star Image（Princeton University Press，
1989．）136－9頁。ここに二つの「左派（the Left）系」の映画批評が主流になってきた様子が書かれている。
4 Harry Alan Potamkin, “Film Cults”, Modern Thinker and Author’s Review ,（November，1932）ページの表記なし。
5 Lorenzo Turrent Rozas, “Charlie Chaplin’s Decline”, Living Age,（June，1934）pp．319－23．
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２１７五十嵐：『モダン・タイムス』におけるチャーリーの「退場」をめぐる一考察
【Abstract】
The Meaning of the Tramp Charlie’s ‘Exit’ in Modern Times
Yuka IGARASHI＊
Charles Chaplin’s Modern Times (1936) is a work which marks a remarkable change of his film making style in a career of
spanning 81 works. He made the tramp Charlie, the character that had gained popularity through his previous silent films, sing
a song titled ‘Titine’ whose lyrics are composed of nonsense sounds and random languages. It was the first and only time for
the audience to hear the tramp’s voice, and yet it was also the last time that Chaplin performed the character in his films.
This paper examines Modern Times as a work created in the tense political climate of the early 1930s, when critics were
keen to ascertain of Chaplin’s political position by what he would say as he played the popular character, and argues that the
tramp’s ‘Exit’ from the screen may be seen as Chaplin’s reaction to such a climate as an apolitical comedian.
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